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الت ْحكيم بني اللُّزوم َّ
َع ْقد َّ
والت ْخيري
دراس ٌة فقهي ٌة قانوني ٌة مقارنة
* الدكتور لؤي عزمي الغزاوي
أستاذ الفقه املقارن والقانون املساعد

امللخـــ�ص:
يقوم هذا البحث على درا�سة مو�ضوع فقهي ق�ضائي مهم بعنوان "عقد التَّحكيم بني اللزوم والتخيري،
درا�سة فقهية قانونية مقارنة" ،وقد ت�ضمن البحث مقدمة و�أربعة مباحث وخامتة ،ا�شتملت املقدمة على �أهمية
املو�ضوع و�أهدافه ،و�سبب اختياره ،حدود الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة فيه ومنهج البحث وخطتة .ثم جاءت
املباحث الأربعة الأخرى لتعالج مو�ضوعات البحث املختلفة ،فكان املبحث الأول يف تعريف التحكيم والفرق بينه
وبني الق�ضاء وال�صلح واخلربة ،والثاين يف عقد التَحكيم بني اللزوم والتخيري ،والثالث يف الإلزام والتخيري يف
ُحكم املُح َّكم ق�ضائي ًا ،والرابع يف ا ُ
حل ْكم ال�صادر من محُ ّكمني �أو �أكرث بني اللزوم والتخيري .وخل�ص البحث �إىل
جملة من النتائج �أبرزها لزوم ُحكم التحكيم مبجرد اتفاق الطرفني ،وعدم جواز نق�ض القا�ضي ُ
حلكم املح َّكم و�إن
خالف اجتهاده ،واعتبار ُحكم �أغلبية املح َّكمني يف �إ�صدار القرار.
Abstract :
This research conducts an analytical discussion of an important question
“The Arbitration verdict obligation and choice, a comparative study”. The
research is divided into introduction and four main chapters and conclusion.
The introduction talks about the objectives and goals of the research, the literature review, and the research methodology. The first chapter presents the
definition arbitration and the difference between arbitration and judiciary and
reconciliation. The second chapter discusses the arbitration verdict between
enforcement and voluntary. The third chapter focuses on the arbitration rule
form court point of view, and the forth chapter discuses the arbitration verdict if it issued by two or more arbitrators. The researcher discussed all the
claims and implemented Ibn al-Majashon’s argument. With regard to the
* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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question of the validity of the arbitration award in the judicial court, the most
accepted opinion is that the judge has no authority to refuse the arbitration
verdict even though it is against his personal opinion. Finally, with regard
to the final question, the researcher believes that the verdict should be established by the majority of the arbitrators although this is not the opinion that
was accepted by the majority of Muslim jurists.

املقدمة:

مل يكن العرب قبل الإ�سالم يعرفون �سلطة ق�ضائية،
و�إذا ح�صل نزاع بني الأفراد �أو بني القبائل جلئوا
�إىل التحكيم ،قال اليعقوبي" :كان للعرب حكام ترجع
�إليها يف �أمورها وتتحاكم يف مناظراتها ومواريثها
ومياهها ودمائها لأنه مل يكن دين يرجع �إىل �رشائعه
فكانوا يحكمون �أهل ال�رشف وال�صدق والأمانة
والرئا�سة وال�سن واملجد والتجربة" .1وقد كان هذا
التحكيم اختيار ًيا ،كما �أن تنفيذ القرار التحكيمي مل
يكن �إلزام ًيا ،بل كان يعتمد ب�شكل �أ�سا�س على �سلطة
املح ِّكم ،وكانت الإجراءات التحكيمية �سهلة وبدائية،
�أ�سا�سها �أن عبء الإثبات يقع على امل ّدعي ،وكان
املحكوم عليه عند العرب يخ�ضع وينفذ حكم التحكيم
حتت �سلطة الت�أثري الأدبي �أو العريف �أو �سلطان الر�أي
العام� ،أو يخ�شى عاقبة االقتتال.2
�أما ال�رشيعة الإ�سالمية فقد �أجازت اللجوء �إىل
التحكيم ،لي�س فقط يف املنازعات املالية والتجارية،
و�إمنا � ً
أي�ضا يف اخلالفات العائلية ،وحتى يف النزاع
على ال�سلطة ،كما ح�صل بني علي بن �أبي طالب
ومعاوية بن �أبي �سفيان –ر�ضي اهلل عنهما.-
وقد غدا للتحكيم اليوم �أهمية ق�صوى يف �شتى جماالت
العقود وبالأخ�ص يف نطاق التجارة الدولية ،حيث
�أ�صبح �أهم و�سيلة تلج�أ �إليها ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
املالية حل�سم خالفاتها التي تتعلق بتف�سري العقد
�أو تنفيذه ،وذلك ب�سبب بطء قرارات املحاكم
و�إجراءاتها� ،إ�ضافة �إىل جهل �أحد الطرفني بتفا�صيل
النظام الق�ضائي لتلك الدولة التي تتبعها ال�رشكة� ،أو

عدم الثقة به ،ناهيك عن �أن التحكيم ي�ستند �أ�سا�س ًا
�إىل �إرادة الطرفني اللذين يختاران الأ�شخا�ص
الذين يتولون مهمة التحكيم ممن يت�صفون باحلياد
واال�ستقالل ومعرفة نوعية التعامل التجاري الذي
حدث النزاع ب�سببه والقواعد الواجبة التطبيق ،مما
ي�ؤدي �إىل ثقة الطرفني ب�أن نزاعهما �ستتم ت�سويته
ب�شكل عادي وقانوين وطوعي ،وهذا يجعل العالقة
بينهما م�ستمرة دون �ضغينة �أو قطيعة.3
لقد دار خالف بني فقهاء املذاهب الإ�سالمية حول
ُحكم التحكيم يف الفقه الإ�سالمي ،فاختلفت الآراء
مناح �شتى ،فمن الفقهاء
الفقهية يف هذه امل�س�ألة �إىل ٍ
من ر�آى الإلزام مبجرد التعاقد ،ومنهم من ر�آى
الإلزام بعد ال�رشوع يف �إجراءات التحكيم� ،أما قبل
ذلك فالأطراف باخليار ،والبع�ض الآخر ر�آى �أن يف
الأمر تخيري ًا حتى ي�صدر امل ُ َح ِّكم قراره يف امل�س�ألة
ذات النزاع.
يف هذا البحث� ،سعيت �إىل مناق�شة هذا اخلالف
بالتف�صيل والوقوف على الأدلة ومناق�شتها.

�أهداف البحث
تنح�رص الأهداف التي ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل
حتقيقها على النحو الآتي:
 .1حتديد الفرق بني التحكيم وال�صلح والق�ضاء
واخلربة.
 .2بيان ر�أي الفقهاء و�أدلتهم يف مدى لزوم ُحكم
التحكيم وعدمه.
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 .3بيان مدى الإلزام والتخيري يف ُحكم املُح َّكم
ق�ضائي ًا.
 .4بيان مدى الإلزام والتخيري يف ا ُ
حل ْكم ال�صادر من
محُ ّكمني �أو �أكرث فقهيا وقانونيا.

�أهمية البحث
تربز �أهمية م�س�ألة اللزوم �أو التخيري يف ُحكم التحكيم
يف الفقه الإ�سالمي فيما يلي:
•التَحكيم ب�شكل عام ُمعني ملرفق الق�ضاء بالتخفيف
عنه ،مما يجعل الق�ضاة -يف �أي دولة� -أكرث تهي�ؤ ًا
للف�صل يف املنازعات التي ترد عليهم والذي بدوره
يخفف من نفقات الدولة على الق�ضاء خا�صة �إذا
ترجح القول بلزوم القرار التحكيمي.
•يف قرار التَحكيم ف�سحة للمرتافعني بالتحاكم �إىل
�شخ�ص ير�ضونه ويطمئنون له ،مما ي�شكل فر�صة
للحكم ،وهذا –مما ال �شك
الطمئنان املتخا�صمني ُ
فيه -من املقا�صد املعتربة يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
•يكت�سب مو�ضوع اللزوم �أو التخيري يف التحكيم
�أهمية �إ�ضافية كونه ُيلج�أ �إليه ل�سهولة و�رسعة
�إجراءاته –لتفرغ املح َّكم للق�ضية التي ينظرها
غالبا ،بالإ�ضافة �إىل مرونته و�رسيته وقلة تكاليفه
مقارنة بتكاليف و�أجرة املحامني الباهظة.4
•عقد التحكيم من املفاهيم الفقهية القدمية
والقانونية املعا�رصة ،وبحثه بالطريقة الفقهية
املقارنةُ ،يربز مزايا الفقه وجوانب �سعته ومرونته
وقدرته على جماراة متطلبات الع�رص.
•تظهر �رضورة بحث اللزوم �أو التخيري يف ُحكم
التحكيم يف الفقه الإ�سالمي من جهة كرثة تع ّر�ض
النا�س يف حياتهم العملية له ،فهم يت�ساءلون عن
كثري من جوانب ُحكم ال�رشع يف هذه امل�س�ألة ،وتقع
من املح ّكمني ومن النا�س الذين يلج�ؤون �إليهم �أخطاء
يف الر�ؤية والتطبيق ،والبحث هنا يق�صد ت�صويب
امل�سار.
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الدرا�سات ال�سابقة
�إن من ال َّلوم الذي تتجافى نف�سي عنه �أن �أنكر ف�ضل
ال�سابقني الذين كتبوا يف التَّحكيم ،فهم جديرون
ّ
بالثناء اجلميل عليهم ،فمو�ضوع التَّحكيم يعترب من
املو�ضوعات احليوية ،والذي يحتاج �إىل الكثري من
البحث والدرا�سة امل�ستفي�ضة واملتعمقة التي جتمع
بني اجلانبني النظري والعملي.
فقد كتب يف التحكيم الأ�ستاذ الدكتور علي القره
داغي يف بحثه القيم "املبادئ العامة للتحكيم يف الفقه
الإ�سالمي وكيفية التحكيم يف البنوك الإ�سالمية،
(العقبات واالقرتاحات) .هذا البحث ركز على
م�رشوعية التحكيم ،و�إجراءاته العملية خا�صة يف
قطاع امل�صارف الإ�سالمية ،ولكن الباحث مل ي�ستوف
املناق�شة يف م�س�ألة اللزوم والتخيري يف التحكيم ،وهذا
ما انربى الباحث لبيانه.
وكتب يف التحكيم �أي�ضا الأ�ستاذ الدكتور حممود
ال�رسطاوي يف بحثه "التحكيم يف ال�رشيعة
الإ�سالمية" ،وهذا البحث �أي�ضا �سلط ال�ضوء على
مزايا وم�رشوعية التحكيم يف ال�رشيعة الإ�سالمية،
والفروق الرائعة التي امتازت بها ال�رشيعة
الإ�سالمية عن غريها يف م�سائل التحكيم ،ثم تطرق
بالتف�صيل �إىل ال�رشوط التي يجب �أن تتوفر يف املح َّكم
وغريها من مو�ضوعات التحكيم ،وهذا البحث �أي�ضا
مل ي�ستوف الأدلة كلها يف م�س�ألة اللزوم والتخيري يف
التحكيم.
ومن الذين �أ�سهموا يف هذا املو�ضوع الأ�ستاذ الدكتور
عبد الكرمي زيدان يف بحثه "م�رشوعية التحكيم يف
الفقه الإ�سالمي" ،ويبدو �أن الباحث ح�رص النقا�ش
يف م�رشوعية التحكيم �أ�صالة ثم يف �أ�صول التحكيم
وحمله و�إجراءاته.
ومن الأبحاث القيمة ذات ال�صلة املبا�رشة يف املو�ضوع
بحث بعنوان "�أثر التحكيم يف الفقه الإ�سالمي"
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للدكتور عبد املجيد حممد ال�سو�سوه ،املن�شور يف
جملة ال�رشيعة والقانون يف جامعة الإمارات.2005 ،
فقد تناول الباحث عدة مو�ضوعات يف التحكيم منها
لزوم ُحكم املح ّكم ونفاذه ،والذي ميز بحثي عن هذه
الدرا�سة كونها مقارنة بقانون التحكيم الفل�سطيني،
بالإ�ضافة �إىل التعمق يف م�س�ألة الإلزام والتخيري يف
ُحكم املُح َّكم ق�ضائي ًا وم�س�ألة ا ُ
حل ْكم ال�صادر من
محُ ّكمني �أو �أكرث بني اللزوم والتخيري ،وهذا ما مل
يتطرق �إليه ال�سو�سوه يف درا�سته.
وممن تقدموا بورقة جيدة يف التحكيم عميد املعهد
العايل للق�ضاء ال�شيخ زيد بن عبد الكرمي الزيد يف
بحثه "م�رشوعية التحكيم يف الفقه الإ�سالمي" ،وهذا
البحث �أي�ضا مل يخرج عما ذُكر �سابقا من مو�ضوعات
م�رشوعية التحكيم ،ومب يكون التحكيم ،وما هي
ال�رشوط التي يجب �أن تتوفر يف امل ُ َحكم وغريها.
واحلق �أنه مل يقع الباحث على بحث منف�صل ناق�ش
التحكيم من حيث اللزوم �أو عدمه ،وهذا الذي انربى
الباحث �إىل اخلو�ض فيه م�ستمدا العون والر�شد من
اهلل جل يف عاله.

منهج البحث
اتبع الباحث املنهج الو�صفي �أ�صالة ُمفيد ًا من
املنهجني اال�ستقرائي واال�ستنتاجي.

خطة البحث
حتا�شيا للإطالة والتكرار والبحث فيما هو خارج
عن دائرة املو�ضوع� ،آثر الباحث الدخول يف �صلب
امل�س�ألة مبا�رشة دون اللجوء �إىل املقدمات والتي
غالبا ما حترف البحث عن م�ساره ،وعلى ذلك انق�سم
البحث �إىل مقدمة و�أربعة مباحث وخامتة-:
املبحث الأول – تعريف التحكيم والفرق بينه وبني
الق�ضاء وال�صلح واخلربة
املطلب الأول :تعريف التحكيم لغ ًة وا�صطالحاً
وقانون ًا
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املطلب الثاين :الفرق بني التحكيم والق�ضاء وال�صلح
واخلربة
املبحث الثاين :عقد التَحكيم بني ال ُّلزوم والتخيري
املطلب الأول :عقد التحكيم با َ
خليار حتى بعد �صدور
ا ُ
حلكم
املطلب الثاين :عقد التحكيم باخليار �إىل ال�رشوع يف
ا ُ
حلكم
املطلب الثالث :عقد التحكيم ال يكون ُملزما �إىل �أن
ي�صدر ا ُ
حلكم فحينئذ ي�صبح الزما
املطلب الرابع :عقد التَّحكيم ي�أخذ �صفة الإلزام
مبجرد انعقاده
املبحث الثالث :الإلزام والتخيري يف ُحكم املُح َّكم
ق�ضائي ًا.
املبحث الرابع :ا ُ
حل ْكم ال�صادر من محُ ّكمني �أو �أكرث
بني اللزوم والتخيري
اخلامتة وا�شتملت على النتائج والتو�صيات.

املبحث الأول :تعريف التحكيم والفرق بينه
وبني الق�ضاء وال�صلح واخلربة:
املطلب الأول :تعريف التحكيم لغ ًة وفقه ًا
وقانون ًا
التحكيم عند اللغويني م�صدر َح َكم يح ّكم �أي جعله
َح َكما وقا�ضيا ، 5قال ابن منظور "ا ُ
حل ْك ُم :القَ�ضاء
وجمعه �أَ ْحكا ٌم ،وا ُ
حل ْك ُم م�صدر قولك َح َك َم بينهم
وح َك َم له وحكم عليه" . 6وقد ورد
َي ْح ُك ُم �أي ق�ضى َ
هذا اللفظ يف القر�آن الكرمي مبعنى العلم والفقه
والق�ضاء بالعدل وذلك يف قوله تعاىلَ " :و�آ َت ْينَا ُه الحْ ُ ْك َم
َ�ص ِب ّي ًا" .7ويف مفردات �ألفاظ القر�آن للراغب �أن ا َ
حل َكم
املتخ�ص�ص با ُ
حلكم بني النا�س ،ويف �سياق كالمه
هو
ّ
عند ذكره لقوله تعاىل" :فَا ْب َع ُثو ْا َح َكم ًا ِّم ْن �أَ ْه ِل ِه
َو َح َكم ًا ِّم ْن �أَ ْه ِل َها"" ،8و�إمنا قالَ :ح َكما ،ومل يقل:
حاكما ،تنبيها �أن من �رشط ا َ
حل َكمني �أن يتوليا ا ُ
حلك َم
ح�سب ما ي�ست�صوبانه من غري مراجعة
عليهم ولهم َ
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�إليهم يف تف�صيل ذلك".9
ويدور التعريف �أي�ضا حول املنع ،ومن ذلك :ا ُ
حلكم،
وهو املنع من الظلم؛ واحلكمة �س ّميت بهذا اال�سم
لأنها متنع من اجلهل ،على تعبري ابن فار�س� ،أو
املنع للإ�صالح ،على تعبري الراغب� 10أي املنع لأجل
الإ�صالح؛ وي�شار �أي�ضا �إىل �أن من معاين التحكيم:
الدعوة �إىل الف�صل يف اخل�صومة  - 11وهذا املعنى
املراد يف هذا البحث ،-تقول :حاكمته �إىل احلاكم �أي
دعوته �إىل حكمه ،وحاكمته �إىل اهلل تعاىل �أي دعوته �إىل
ُحكمه �سبحانه ،ومن ذلك قول اهلل عز وجل " ُيرِي ُدونَ
�أَن َيت ََحا َك ُمو ْا �إِلىَ َّ
الطاغُوتِ َو َق ْد �أُ ِم ُرو ْا �أَن َي ْك ُف ُرو ْا
ً 12
ِب ِه َو ُيرِي ُد ال�شَّ ْي َط ُان �أَن ُي ِ�ض َّل ُه ْم َ�ض َال ًال َبعِيدا"
 13وا َ
حلكم ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،قال
تعاىل "�أَ َف َغيرْ َ اللهّ ِ �أَ ْب َتغِي َح َكم ًا" ،14وهو من الأ�سماء
امل�شرتكة التي تطلق على الذات الإلهية وعلى العباد،
ويعرف املراد بالقرينة.
�أما التحكيم يف اال�صطالح الفقهي ،فقد عرفه
احل�صكفي من احلنفية ب�أنه "تولية اخل�صمني حاكم ًا
يح ُكم بينهما" ،15هذا ما وج ْدتُه من التعاريف يف
كتب احلنفية 16دون من �سواهم ،وقريب من ذلك
تعريف جملة الأحكام العدلية يف مادتها ()1790
فن�صت" :التحكيم عبارة عن اتخاذ اخل�صمني حاكم ًا
بر�ضاهما لف�صل خ�صومتهما ودعواهما ،"17فالفرق
بني تعريف احلنفية واملجلة هو �إ�ضافة الر�ضا
جزءا من التعريف لأن به متام العقود وانعقاده18ا.
ووج ْد ُت عند املالكية 19ما ميكن �أن يكون قريبا من
التعريف ،قال ابن فرحون يف التب�رصة" :معناه
�أن اخل�صمني �إذا ح ّكما بينهما رجال ،وارت�ضياه
لأن يحكم بينهما ،ف�إن ذلك جائز يف الأموال وما
يف معناها"20؛ و�أرى �أن ابن فرحون مل يلتم�س
املعنى احلدي للتعريف بقدر ما نقل حكاية ل�صورة
التحكيم ،وقد مثل لذلك بالأموال وما عداها .وبالتايل
ميكن القول �أن كتب املذاهب مل ت�أت بجديد يف �ش�أن
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التعريف غري الذي م�ضى ،و�إن كان م�ضمون كالمهم
يف معنى التحكيم يدور حول املعنى الذي ذكره املذهب
احلنفي ،فقد حت ّدثوا عن تولية اخل�صمني َح َكما يحكم
بينهما ،م�شرتطني الر�ضا من قبل اخل�صمني با َ
حل َكم.
هذا ما ذكره ال�شيخ �أحمد الدردير يف �رشحه الكبري
على منت خليل يف فروع املالكية ،لقد قال م�ض ِّمنا يف
كالمه كال َم خليل يف متنه" :وجاز ملتداعيني حتكيم
قا�ض له ُيح ّكمانه يف
رجل غري خ�ص ٍم من غري تولية ٍ
النازلة بينهما" 21،وال يختلف هذا عما عند ال�شافعية
واحلنابلة .22فالتحكيم يف ا�صطالح الفقهاء هو
الرتا�ضي احلا�صل بني اخل�صمني بواح ٍد من النا�س
والرتافع �إليه ليحكم بينهما ،ومنه يتّ�ضح �أنّه ال فرق
يذكر بني املعنى اللغوي واال�صطالحي.
�إال �أن ال�شيخ القره داغي مل يرت�ض هذا احلد يف
التعريف املذكور ،بل �أ�ضاف �إليه �صفة الإلزام
حتى يخلو التعريف من الدور ،فعرف التحكيم ب�أنه
"اتفاق طريف اخل�صومة على تولية من يف�صل بينهما
بحكم ملزم" 23.كما �أ�ضاف املعيار ال�رشعي رقم 32
ال�صادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ب�ش�أن التحكيم �صفة الإلزام ،فن�ص
يف البند " 1\2التحكيم هو :اتفاق طرفني �أو �أكرث
على تولية من يف�صل يف منازعة بينهم بحكم ملزم" .
24و�سيظهر يف هذا البحث �أن هذه الإ�ضافة يف حملها.
�أما فقهاء القانون فقد عرفوا التحكيم ب�أنه "حق
قرره القانون للأفراد يخول لهم االتفاق على �إحالة
ما ين�ش�أ بينهم من النزاع بخ�صو�ص تنفيذ عقد معني
�أو على �إحالة �أي نزاع ن�ش�أ بينهم بالفعل على واحد
�أو �أكرث من الأفراد ي�سمون حمكمني ليف�صلوا يف
النزاع املذكور بدال من الق�ضاء املخت�ص".25
وعرفه د� .أحمد �أبو الوفا ب�أنه "االتفاق على طرح
النزاع على �شخ�ص معني �أو �أ�شخا�ص معينني
ليف�صلوا فيه دون املحكمة املخت�صة به ،فمقت�ضى
التحكيم ينزل اخل�صوم عن االلتجاء �إىل الق�ضاء مع
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التزامهم بطرح النزاع على محُ َّكم �أو �أكرث ليف�صل
بح ْكم ملزم للخ�صوم".27-26
فيه ُ
وتعريف التحكيم كما يف املادة الأوىل من قانون
نزاع قائ ٍم
التحكيم الفل�سطيني هو “و�سيلة ِلف ِّ
َ�ض ٍ
بني �أطرافه ،وذلك بطرح مو�ضوع النزاع �أمام
هيئة التحكيم للف�صل فيه” ، 28ويظهر يل �أن عنا�رص
التعريف التي يت�ضمنها القانون ب�شكل عام هي
ذاتها عنا�رص التعريف التي يت�ضمنها التعريف
اال�صطالحي الفقهي الذي تق ّدم بيانه ،فاملق�صود
بالتعريفني جد متقارب ،غري �أن التعريف الفقهي
�أحكم منطقا و�أدق ت�صورا ،والتعريف القانوين
�أو�ضح ت�صويرا وتعبريا.

املطلب الثاين :الفرق بني التحكيم والق�ضاء
وال�صلح واخلربة

هناك ثمة م�صطلحات لها �شبه كبري بالتحكيم مثل
الق�ضاء وال�صلح واخلربة ،وقد �آثرت بيان هذه
امل�صطلحات ب�إيجاز �شديد وذلك لأهميتها وارتباطها
مبو�ضوع البحث ،خا�صة �أن بع�ض الفقهاء –ال �سيما
الذين يرون التخيري يف ُحكم التحكيم -خل�صوا �إىل
قيا�سه بواحدة �أو �أكرث من هذه امل�صطلحات ذات
ال�صلة وامل�شابهة.
بدءا بالق�ضاء فقد ُعرف يف اال�صطالح ب�أنه ف�صل
اخل�صومة بني خ�صمني ف�أكرث بحكم اهلل تعاىل.29
والتحكيم –كما مر �سابقا -تولية اخل�صمني حاكم ًا
فرع من فروع الق�ضاء يف
يح ُكم بينهما ،فالتحكيم ٌ
الفقه الإ�سالمي ،30وهو من مرتكزات نظام الق�ضاء
يف الإ�سالم.31
ومن اجلدير ذكره �أن قانون التحكيم الفل�سطيني
رقم � 3سنة � 2000أعطى قرار التحكيم قوة قرار
املحاكم الق�ضائية الر�سمية نف�سها ،فقد ن�صت املادة
" 47يكون لقرار التحكيم بعد ت�صديقه من املحكمة
املخت�صة القوة واملفعول التي لقرارات املحاكم ويتم
تنفيذه بال�صورة التي ينفذ فيها �أي حكم �أو قرار
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�صادر عن حمكمة وفق ًا للأ�صول املرعية.32
وبعد درا�سة كال امل�صطلحني تبني �أن الق�ضاء له �شبه
بالتحكيم من الأوجه التالية:
 .1كل من ا َ
حل َكم والقا�ضي يكت�سب والية ا ُ
حلكم ممن
واله ،باتفاق الطرفني املوليِّ واملولىَّ  ،ويتقيد كل من
القا�ضي وا َ
حل َكم مبا يقيده به من َواله ،من حيث
زمان الوالية ومكانها ،واملوا�ضيع التي يح ُكم فيها.
حل ْكم ال�صادر من ا َ
 .2كل من ا ُ
حل َكم والقا�ضي يعترب
ُحكم ًا �رشعي ًا متى ا�ستوفى �أركانه و�رشائطه.
 .3كل من ا َ
حل َكم والقا�ضي يلتزم ب�أحكامهما
فحكم ا َ
كحكم القا�ضي يف الإلزام.33
حل َكم ُ
املتنازعانُ ،
 .4كل من ا َ
حل َكم والقا�ضي ال يت�صدى ملنازعات
34
النا�س دون رفع الأمر �إليهما .
ومع ذلك توجد نقاط اختالف جوهرية بني التحكيم
والق�ضاء وعلى ر�أ�سها اجلهة املُولية لك ٍل منهما ،ففي
للح َكم ،وهو ي�ستمد
التحكيم تتم التولية من اخل�صوم َ
�سلطته منهم و�سلطتهم خا�صة على �أنف�سهم فقط،
�أما يف الق�ضاء تتم التولية من الإمام وهو �صاحب
�سلطة عامة ،والق�ضاء هو �سلطة الدولة يف الف�صل
يف النزاعات وحماية احلقوق ،فالق�ضاء مظهر من
مظاهر �سيادة الدولة وبذلك يختلف عن التحكيم
الذي هو ق�ضاء ثان �أو ثانوي .35وهذا يعني �أن والية
التحكيم �أدنى من والية الق�ضاء ،وهذا الفرق ترتب
عليه عدد من الفروق الأخرى:36
�أ-التحكيم ال بد فيه من ر�ضا اخل�صمني بامل ُ َح َّكم،
ولي�س الق�ضاء كذلك ،ف�إن القا�ضي موىل من قبل
احلاكم ومن�صوب للف�صل بني املتنازعني متى احتكما
�إليه ولو من غري ر�ضاهما به.37
ب-ا َ
اخت�صا�صه يف الدعوى املح َّكم
حل َكم يقت�رص
ُ
فيها فقط� ،أما القا�ضي فله النظر يف كل الق�ضايا التي
تدخل يف اخت�صا�صه.38
-حكم ا َ
حل َكم قا�رص على املحكوم عليه فقط ولو
ت ُ
ثبت ببينة� ،أما ُحكم القا�ضي فقد يتعدى املحكوم
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عليه.
ث-التحكيم �أو�سع من الق�ضاء يف االخت�صا�ص
املكاين ،فالتحكيم ي�صح بني الطرفني ،ولو اختلفت
�أمكنتهم� ،أما ق�ضاء القا�ضي فمقيد بالنظر وفق
للحكم �أن ينظر
االخت�صا�ص املكاين ،وبالتايل يجوز َ
يف ق�ضية بر�ضا الطرفني ولو كان املدعى عليه ال يقيم
يف بلد التحكيم.39
للح َكم �أن ي�ستخلف غريه ليتوىل التحكيم
ج-ال يجوز َ
نيابة عنه �إال مبوافقة الطرفني ،لأن الر�ضا بالتحكيم
مرتبط ب�شخ�صه� ،أما القا�ضي فيجوز له �أن ي�ستخلف
غريه يف نظر الق�ضايا املعرو�ضة.40-41
�أما بالن�سبة لل�صلح فهو كما يراه ابن قدامة "معاقدة
يتو�صل بها �إىل الإ�صالح بني املختلفني ."42ويتفق
حلكم ال�صادر �صلحا وا ُ
ا ُ
حلكم ال�صادر حتكيما �أن
كالهما ي�ستند �إىل �إرادة طريف اخل�صومة ،مبعنى �أن
ُحكم املح َّكم والعمل الت�صاحلي يت�أثران مبا ي�صيب
العقد من عيوب و�شوائب� .43أ�ضف �إىل ذلك �أن كال
من التحكيم وال�صلح ي�ؤدي �إىل ح�سم النزاع بني
الأطراف ،وبالتايل ال يجوز رفع دعوى جديدة �أمام
املحاكم ب�ش�أن �أي م�س�ألة �صدر فيها ُحكم حم َّكم �أو
ُحكم ت�صاحلي.44
�أما �أوجه االختالف فتتلخ�ص يف �أن التحكيم ينتج
عنه حكم ق�ضائي ،بخالف ال�صلح ف�إنه ينتج عنه
ُحكم ر�ضائي .كما �أن الذي يح�سم النزاع يف التحكيم
�شخ�ص ثالث من غري �أطراف النزاع ،بينما الذي
يح�سم النزاع يف ال�صلح هم الأطراف �أنف�سهم.45
�أما اخلبري  46فال يكلف بالف�صل يف مو�ضوع النزاع،
و�إمنا يطلب منه �أن يبدي ر�أيه بناء على خربته يف
املو�ضوع� ،إ�ضافة �إىل �أن ر�أي اخلبري لي�س ملزما
لأحد ،ولي�س لر�أيه �أي قوة �إلزامية� ،أما املُحكم ف�إن
حكمه ملزم للطرفني.47
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املبحث الثاين :عقد ال َتحكيم بني اللُّزوم
والتخيري

ٌ
خالف كبري،
متى يلزم عقد التحكيم؟ يف امل�س�ألة
واجلانب الأهم فيها :هل يلزم عقد 47التحكيم
الطرفني مبج ّرد انعقاده� ،أم بعد ال�رشوع يف التحكيم،
�أم بعد �إ�صدار ا ُ
حلكم؟ هل ال يحق لواحد من الطرفني
ف�سخه �إال بر�ضا الآخر؟ هل هو عقد جائز غري الزم
يجوز لأي من الطرفني ف�سخه متى �شاء؟
بعد درا�سة �آراء الفقهاء القدامى واملُحدثني يف هذه
امل�س�ألة ،وجدت �أن اجلواب يكمن يف احتماالت
�أربعة: 48
�أولها �أن عقد التحكيم خمري حتى بعد �صدور ا ُ
حلكم
وال يكون الزما �إال بعد ر�ضاء الطرفان با ُ
حلكم
ال�صادر.
ثاين االحتماالت يتلخ�ص يف �أن عقد التحكيم غري
ملزم �إىل ال�رشوع يف ا ُ
حلكم ،ف�إذا �رشع املح َّكم يف
�إجراءات ا ُ
حلكم �صار الزما.
�أما ثالثها فريى �أن التحكيم ال يكون ملزما من حيث
هو �إىل �أن ي�صدر ا ُ
حلكم فحينئذ ي�صبح الزما.
والر�أي الرابع يرى �أن عقد التحكيم ي�صبح الزما
مبجرد انعقاده بالإيجاب والقبول �إذا توفرت جملة
من ال�رشوط.

املطلب الأول :عقد التحكيم َ
باخليار حتى بعد
�صدور ُ
احلكم

وقد ذهب �إىل هذا الر�أي بع�ض ال�شافعية ، 49وهو قو ٌل
نقله املاوردي عن الإمام ال�شافعي نف�سه ،وذلك حينما
َذكر قولني له� ،أحدهما �أنه ال يلزمهما ا ُ
حلكم �إطالقا،
فاخل�صمان كما كانا يف اخليار قبل التحكيم ،فهما
يف اخليار بعده ،وهذا الذي رجحه الإمام املزين.50
املح ِّكمني لكل واحد منهما حق
وه�ؤالء يرون �أن َ
ف�سخ التحكيم والرجوع عنه قبل �صدور ا ُ
حلكم،
بل تعدى الأمر عندهم �إىل ما بعد �صدوره ،فال بد
من ر�ضاهما ،فلزوم التحكيم متعلق بالر�ضا ابتداء
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وانتهاء .ويت�ضح من كالمهم �أنهم قا�سوا التحكيم
على ال�صلح ،و�أن الر�ضا معترب عندهم يف بداية
التحكيم ويف نهايته.51
وا�ستدلوا لر�أيهم ب�أن التحكيم من الأمور اجلائزة،
فينفرد �أحدهما بنق�ض التحكيم قبل ا ُ
حلكم وبعده،
كما ينفرد �أحد العاقدين بنق�ض العقد وف�سخه يف
امل�ضاربة وال�رشكة والوكالة وغريها من العقود.52
وقالوا �أي�ضا �إن ُحكم ا َ
حلكم ال يلزم �إال بالر�ضا ،وهذا
بحكمه ،ونقل املاوردي �أن
ال يكون �إال بعد املعرفة ُ
�إلزام ُحكم احل َكم فيه افتئات على القا�ضي والإمام
على درجة �سواء.53
والذي يظهر يل �أن هذا الر�أي �ضعيف ال ينه�ض �أمام
منطق الأدلة ،فقد ذكرت �سابق ًا الفرق بني التحكيم
وال�صلح من حيث الإلزام والتخيري ،وقيا�س الأول
على الثاين قيا�س مع الفارق ،ثم �إن قيا�س النهاية
على البداية قيا�س �سقيم ،فالطرفان قد التزما مبا
يراه ا َ
حل َكم ووافقا عليه ابتدا ًء ،فكيف ُينتظر ر�أيهم
�إىل االنتهاء ،ولو قلنا بذلك لأدى �إىل عدم لزوم �أي
ِين
من العقود ،واهلل �سبحانه وتعاىل يقول " َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
�آ َمنُو ْا �أَ ْوفُو ْا ِبا ْل ُعقُودِ" ،54ف�أميا عقد نَ�ش�أ بتمام
الر�ضا يف بدايته ال ُي�شرتط الر�ضا يف نهايته.55
كما ُيرد عليهم �أي�ضا ب�أنه ال يوجد افتئات على
القا�ضي وال على الإمام يف القول بلزوم ُحكم التحكيم،
لأن �سلطة املذكو َرين متعدية ت�شمل ال�سجن وال�رضب
املح َكم حم�صورة ال
وتطبيق العقوبة ،بينما �سلطة َ
تتعدى ما توافق عليه اخل�صمان.56

املطلب الثاين :عقد التحكيم باخليار �إىل
ال�شروع يف ُ
احلكم

ذهب �إىل هذا الر�أي الإمام مالك 57واحمد 58يف �أحد
قوليه ،وهو ر�أي منقول عن الإمام ال�شافعي نقله
اال�صطخري 59.قال املاوردي يف �أدب القا�ضي "�إن
خيارهما يف التحكيم ينقطع ب�رشوعه يف ا ُ
حلكم ،ف�إذا

210

�رشع فيه �صار الزما لهما ،و�إن كان قبل �رشوعه فيه
موقوفا على خيارهما لأن خيارهما بعد ال�رشوع يف
ا ُ
حلكم مف�ض �إىل �أن ال يلزم بالتحكيم ُحكم �إذا ر�آى
60
�أحدهما توجه ا ُ
حلكم عليه في�صري التحكيم لغوا" .
فهذا الر�أي مييل �إىل �إعطاء احلكم بعد تعيينه بر�ضا
الطرفني �صالحية اال�ستمرار يف عمله حتى ال�رشوع
يف عملية التحكيم .ولذلك ي�صح الرجوع عن التحكيم
قبل ال�رشوع يف احلكم� ،أما بعد ذلك فلي�س لأي من
اخل�صمني الرجوع عن التحكيم لأنه ي�ؤدي �إىل �أن كل
واحد منهما �إذا ر�أى من املح َّكم ما ال يوافقه رجع
فبطل مق�صوده.
وقد تبنى جممع الفقه الإ�سالمي املنبثق عن منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي يف دورة م�ؤمتره التا�سع ب�أبي
ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة هذا الر�أي،
وهذا ن�صه "التحكيم عقد غري الزم لكل من الطرفني
املحتكمني وا َ
حلكم ،فيجوز لكل من الطرفني الرجوع
فيه ما مل ي�رشع ا َ
للحكم
حل َكم يف التحكيم ،ويجوز َ
�أن يعزل نف�سه –ولو بعد قبوله– ما دام مل ُي�صدر
ُحكمه ،وال يجوز له �أن ي�ستخلف غريه دون �إذن
الطرفني ،لأن الر�ضا مرتبط ب�شخ�صه".61
و�أهم ما ا�ستدلوا به على ر�أيهم ب�أن ا ُ
حلكم مل يتم
62
بعد ،فهو �أ�شبه بالرجوع قبل ال�رشوع  ،و�إذا
مل يح�صل الر�ضا حال ا ُ
حلكم جاز االمتناع كقبل
ال�رشوع .ويرد على ذلك ب�أن الطرفني قد عينا َحكما
ليحكم بينهما ،وقد مت الإيجاب والقبول بني الأطراف
جميعا ،ولو مل يكن هذا كافي ًا للإلزام مبجرد التعاقد
لكان من الوجوب �أن ينطبق ذلك على كل العقود يف
ال�رشيعة الإ�سالمية وهذا ما ال نراه يف �سائر العقود.
كما يرد على ذلك �أي�ضا ب�أنه لو �أجيز للمتخا�صمني
الرجوع عن ُحكم املُح َّكم بعد �سماع البينات لأدى ذلك
�إىل بطالن املق�صود من التحكيم يف ف�ض املنازعات� ،إذ
�أن كل واحد من اخل�صمني لو ر�أى �أن م�سار التحكيم
لي�س ل�صاحله و�أن ا ُ
حلكم متوجه عليه ف�سريجع عن
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التحكيم ،وبذلك يبطل الغر�ض الذي �رشع التحكيم
لأجله ،في�صبح التحكيم �سببا للمماطلة و�إ�ضاعة
احلق على �أهله .63وعلى كل حال �سيت�ضح الحقا
�صححه املرداوي وحكاه
�أن هذا الر�أي الذي ّ
اال�صطخري ،هو يف حد ذاته قريب جد ًا من القول
الرابع- ،والذي يرى �أن عقد التحكيم ي�صبح الزما
مبجرد انعقاده بالإيجاب والقبول �إذا توفرت �سائر
ال�رشوط ،-رغم عدم قول املرداوي باللزوم مبجرد
االنعقاد.64

املطلب الثالث :عقد التحكيم ال يكون ُملزما
�إىل �أن ي�صدر ُ
احلكم فحينئذ ي�صبح الزما.
ذهب �إىل هذا الر�أي فقهاء احلنفية 65و�سحنون من
68
املالكية 66و�أحد قويل الإمام ال�شافعي 67واحلنابلة
يف �أظهر �أقوالهم .قال اخل�صاف احلنفي" :و�إذا
ح ّكم الرجالن بينهما َح َكما ،فلكل واحد منهما �أن
يرجع عن ذلك ،و َيخ ُر ُج امل ُ َح َّك ُم مما كانا َج َعال �إليه من
�أمرهما ،ما مل يمُ ْ ِ�ض ا ُ
حلك َم عليهما" ،79ويف حا�شية
ابن عابدين�" :إذا َح َّكم لزمهما حك ُمه" 70،وقال
ال�رشبيني" :و ُي�شرتط ا�ستدامة الر�ضا �إىل متام
ا ُ
حلكم" .71وقال الإمام ااملا َوردي" :وفيه لل�شافعي
قوالن ن�ص عليهما يف اختالف العراقيني� ،أحدهما �أنه
حلكم �إال بالتزامه بعد ا ُ
ال يلزمهما ا ُ
حلكم كالفتيا".72
ف�إذا �صدر ُحكم ا َ
حل َكم م�ستوفيا ل�رشوطه �صار
ملزما لأطراف النزاع ويجب تنفيذه ،وذلك لأن
ا َ
حل َكم بالن�سبة للخ�صوم مبنزلة القا�ضي ،فكما �أن
ُحكم القا�ضي يكون ملزما فكذا ُحكم ا َ
حل َكم .فالقول
للحكم ي�ؤدي �إىل القول بعدم الفائدة
بعدم الإلزام ُ
من م�رشوعية التحكيم يف اجلملة ،وي�صبح التحكيم
�سبيال �إىل املماطلة و�إ�ضاعة الوقت ،ولأن ال�صلح
بني اخل�صوم بعد متامه وقبوله يكون ُملزما كذلك
التحكيم لأنه �أعلى مرتبة منه .73وا�ستدل املاوردي
بحديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم "من َح َكم بني
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اثنني ترا�ضيا به ،فلم يعدل بينهما ،فعليه لعنة اهلل.74
فالوعيد يف حديث امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم دليل
على لزوم ا ُ
حلكم مبا �أبداه .75ومن �أدلتهم �أي�ضا �أن
التحكيم عقد وكالة ،فال لزوم فيها� ،إذ لكل وكيل
�صالحية الرجوع عما �أوكل به غريه ما دام الوكيل مل
ينفذ املهمة املوكلة �إليه .76ويرد على ذلك �أنها حجة
ف�ض
خمالفة للمق�صد العام من عقد التحكيم� ،أال وهو ّ
املنازعات ،كما �أن قيا�س التحكيم على الوكالة قيا�س
مع الفارق ،لأن الوكيل نائب عن الذي و َّكله ،فيكون
للمو ِّكل احلق يف اال�ستغناء عن الوكيل ،كما �أن الوكيل
قد ُو ِّكل ب�إرادة منفردة هي �إرادة املو ِّكل ،والأمر لي�س
كذلك يف التحكيم ،فا َ
حل َكم قد ُعني ب�إرادة مزدوجة من
�شخ�صني متخا�صمني لتحقيق الت�صالح بينهما ،فما
ثبت برتا�ضي الطرفني ال ينف�سخ �إال ب�إرادتهما معا.77
وا�ستدلوا �أي�ضا مبا رواه ال�شعبي �أن امر�أة ن�زشت
على زوجها فاخت�صما �إىل �رشيح فقال :ابعثوا حكما
من �أهله وحكما من �أهلها ،فنظر احلكمان يف �أمرهما،
فر�أيا �أن يفرقا بينهما فكرِه الرجل ،فقال �رشيح:
ففيم كان اليوم؟  -يعني �أنه ال �سبيل �إىل الرجوع -
و�أجاز قول احلكمني" .78وجه الدِاللة يف هذا �أن
�إنكار �رشيح على الرجل يف عدم ر�ضاه بحكم املُح َّكم
يدل على �أن حكم املحكم ملزم ولو كان لزومه متوقفا
على ر�ضا اخل�صمني به بعد �صدوره ملا �أنكر �رشيح
على ذلك الرجل عدم قبوله بحكم املحكم.
وهذا القول هو الذي تبنته جملة الأحكام العدلية،
فقد ن�صت املادة  1848من املجلة" :كما �أن ُحكم
الق�ضاة الزم الإجراء يف حق جميع الأهايل الذين
يف داخل ق�ضائهم ،كذلك ُحكم امل ُ َح ّكمني الزم
الإجراء على الوجه املذكور يف حث من َح َك َم ُهم ،ويف
اخل�صو�ص الذي َحكموا به ،فلذلك لي�س لأي واحد
من الطرفني االمتناع عن قَبول ُحكم امل ُ َحكمني بعد
ُحكم امل ُ َحكمني ُح ْكما موافقا لأ�صول ال�رشيعة".79
وقد مال �إىل هذا الر�أي بع�ض العلماء املعا�رصين
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مثل الدكتور عبد الكرمي زيدان ،والدكتور عبد اهلل
�آل خنني – القا�ضي باملحكمة الكربى بالريا�ض-
وغريهم ،وه�ؤالء يرون �أنه �إذا �أبى �أحد املح ِّكمني
ا ُ
حلكم الذي �أ�صدره املح َّكمُ ،رفع الأمر �إىل القا�ضي
و�ألزمه به ،وجاز ل�صاحب احلق �أن يطلب من املح َّكم
�أن يكتب كتابا للقا�ضي باحلكم الذي �أ�صدره ،وعلى
القا�ضي �أن يقبل هذا احلكم ،و َيحكم به ،لأن املح َّكم
كالقا�ضي .80وقد ذكرت �آنفا �أن قانون التحكيم
الفل�سطيني يرى الإلزام يف قرار ا َ
حل َكم من حيث
املبد�أ غري �أنه ال يكون كذلك �إال �إذا �ص ّدقت عليه
املحكمة املخت�صة .81وقد تبني يل �أن املذهبني احلنفي
وال�شافعي مييالن �إىل اعتبار التحكيم توكي ًال من
الطرفني لإجراء امل�صاحلة ،ولذلك ميكن عندهما
الرجوع عن التحكيم قبل �صدور احلكم� ،إال �أن
التطور الت�رشيعي الذي ح�صل يف البالد الإ�سالمية،
منذ �سقوط الدولة العثمانية �سنة  1924وحتى الآن،
متيز باعتماد القوانني ب�صيغة معا�رصة مع احلر�ص
على عدم خمالفة الأحكام ال�رشعية الأ�سا�سية ،ويف
م�س�ألة التحكيم بالذات �أخذت القوانني املعا�رصة
يف جميع الدول العربية بالتطور الت�رشيعي يف العامل
املعا�رص ،والذي مييل �إىل اعتبار التحكيم ق�ضا ًء
يح�سم النزاع ولي�س فقط م�صاحلة .ومبا �أن هذا
االجتهاد ال يخالف ال�رشيعة الإ�سالمية ،بل هو ثمرة
تطور طبيعي وذلك للتطور الذي طر�أ على امل�س�ألة،
فلي�س هناك �أي حرج �رشعي يف اعتماده ،بل يكاد
يكون من باب الواجب .وقد راجعت �أكرث قوانني
البالد العربية املعا�رصة فوجدتها تجُ مِع على اعتبار
التحكيم ق�ضاء يح�سم النزاع ولي�س فقط م�صاحلة.82

املطلب الرابع :عقد ال َّتحكيم ي�أخذ �صفة
الإلزام مبجرد انعقاده

هذا ما ر�آه ابن املاج�شون 83من املالكية وبع�ض
احلنابلة ، 84نقل ذلك �صاحب املنتقى فقال –يق�صد
ابن املاج�شون" -لي�س لأحدهما �أن يبدو له ،كان ذلك
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قبل �أن يفاحته �صاحبه �أو بعد ما ن�ش�أت اخل�صومة،
كحكم ال�سلطان ملن �أحب منهما
وحكمه الزم لهماُ ،
ُ
85
�أو كره . "..وتبدو وجاهة هذا الر�أي ب�أن العقد
يكون بال معنى �إذا مل َي ْح َظ باللزوم ملج ّرد االتفاق
عليه ،وقد يتبني لأحد الفريقني �أن التحكيم متّجه �إىل
ا ُ
حلكم عليه ،ف�إذا �أخذنا بقول اجلمهور والذي يفيد
عدم الإلزام �إال بعد �صدور احلكم ،ف�إن كل من ي�شعر
�أن التحكيم لغري �صاحله� ،سيلج�أ �إىل عدم االلتزام،
ا�ستباقا لقرار التحكيم ،وهذا بدوره �سيجلب
�إ�شكاالت كثرية بني املتخا�صمني خا�صة مع �ضعف
الوازع الديني عند كثري من النا�س اليوم .ي�ضاف
�إىل ذلك �أن التحكيم نوع من �أنواع الوالية اخلا�صة
با ُ
حلكم بني اخل�صمني اللذ ْين �أوجب كل واحد منهما
حقا للآخر يف الف�صل يف املنازعة ،فكيف �إذ ًا ي�صح له
الرجوع بدون ر�ضا الطرف الآخر.
هذا وقد بدا وا�ضحا اليوم �أن كثريا من العقود
ت�شرتط التحكيم حال اخلالف يف تنفيذها ،والقول
بعدم �إلزامية التحكيم ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف التعاقد
وعبثية ال�رشط مع كونه ال تخالف كتاب اهلل تعاىل وال
�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم.86

املبحث الثالث :الإلزام والتخيري يف حُ كم
املُح َّكم ق�ضائي ًا

هذه م�س�ألة فرعية متممة مل�س�ألة اللزوم والتخيري يف
عقد التحكيم يف الفقه الإ�سالمي ،فهل ميلك القا�ضي
َ�صالحية نق�ض ُحكم املح َّكم بعد �إبرامه؟ يرى جمهور
الفقهاء من املالكية 87وال�شافعية  88واحلنابلة� 89أن
حكم ا َ
حل َكم مبنزلة ُحكم القا�ضي املعني من قبل الدولة
ال ُينق�ض ُحكمه ،جاء يف املدونة" :ولقد �سئل مالك عن
فح َكم بينهما ،قال :قال
رجلني َح َّكما بينهما رجال َ
مالك� :أرى للقا�ضي �أن مي�ضي ق�ضاءه بينهما ،وال
يرده �إال �أن يكون جورا بينا" .90وعلى هذا القول،
ال ي�صح للمتخا�صمني طلب نق�ض قرار التحكيم �إال
�إذا �أظهر القا�ضي ظلما بينا وا�ضح ًا ،بل يجب على
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القا�ضي املُعني تنفيذ احلكم ما دام موافقا لأ�صول
ال�رشع ،وال يخالف ن�صا �أو �إجماعا و�إن مل يوافق
ر�أي ا َ
حل َكم ر�أي القا�ضي ،وعليه �أن يتعامل مع قرار
91
التحكيم كا ُ
حلكم ال�صادر من املعينني �أنف�سهم .
وقد تبنى جممع الفقه الإ�سالمي يف دورة م�ؤمتره
التا�سع املنعقدة بدولة الإمارات العربية املتحدة عام
 1995هذا الر�أي ،فقد ن�ص القرار" :الأ�صل �أن يتم
تنفيذ ُحكم املُح َّكم طواعية ،ف�إن �أبى �أحد املُحتكمني،
ُعر�ض الأمر على الق�ضاء لتنفيذه ،ولي�س للقا�ضي
نق�ضه ،ما مل يكن جور ًا بين ًا� ،أو خمالف ًا حلكم
ال�رشع"� .92أما احلنفية – 93يف املعتمد عندهم -فقد
كان لهم ر�أي �آخر� ،إذ �إنهم منحوا القا�ضي �سلطة
نق�ض قرار التحكيم �إن خالف اجتهاده� ،أما �إذا وافق
اجتهاده فيم�ضيه ،وي�صبح بعد �إم�ضاء القا�ضي له
كا ُ
حلكم ال�صادر من القا�ضي نف�سه ال يحق لقا�ض
�آخر نق�ضه .قال اخل�صاف احلنفي" :لكن ينبغي
املح َّكم �أن ينظر فيه:
للقا�ضي �إذا ُرفع �إليه ُحكم هذا َ
ف�إن كان موافقا لر�أيه وللحق عنده �أم�ضاه ،و�إن كان
خمالفا لر�أيه وللحق عنده ر ّده" ،94وع ّلل ابن الهمام
من احلنفية ذلك ب�أن حكم املح َّكم ال يرفع خالف ًا،
لق�صور واليته ،بخالف والية القا�ضي ،95وبع�ضهم
يع ّلل ب�أن والية املح َّك ِم قا�رصة ،و�أما والية القا�ضي
فعامة على املح َّكم ومن احتكم �إليه ،قال ابن الهمام
"ونحن فرقنا ب�أن والية القا�ضي عامة على النا�س
لعموم والية اخلليفة املقلِد له ،بخالف املوليينْ له
�إمنا لهما والية على �أنف�سهما فقط ال على القا�ضي
فال يلزم ُحكمه القا�ضي لأنه مل يح ِّكمه ."96والراجح
قول اجلمهور ،ذلك �أن قول احلنفية يجعل من
التحكيم عم ًال دومنا فائدة �أو �أثر على النزاع بني
املتخا�صمني ،فال معنى من القول بلزوم ا ُ
حلكم
لل ُمتحاكمينْ وعدم تنفيذ القا�ضي له ،بل �إن هذا القول
ال�رشع من ال�رشوع يف
يجعل عقد التحكيم عبث ًا مينع
ُ
مثله ،رغم �أن هذا العقد ما ُو�ضع �إال لفائدته املبتغاة،
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ف�ض النزاع بني املتخا�صمني .97وقد �أخذت
وهي ّ
جملة الأحكام العدلية بر�أي املذهب احلنفي ،فقد
ن�صت املادة  1849على �أنه "�إذا ُعر�ض ُحكم املح َّكم
ّ
على احلاكم املن�صوب من ِق َبل ال�سلطان� ،ص ّدقه �إن
نق�ضه� ."98أما قانون
كان موافقا للأ�صول ،و�إال َ
التحكيم الفل�سطيني ،فقد ا�شرتط يف املادة الثالثة
والأربعني جلواز الطعن بالقرار التحكيمي عدة
�رشوط هي:
�.1إذا كان �أحد �أطراف التحكيم فاقد ًا الأهلية �أو
ناق�صها وفق ًا للقانون الذي يحكم �أهليته ما مل يكن
ممث ًال متثي ًال قانوني ًا �صحيحا ً.
�.2إذا كان قد �أ�صاب هيئة التحكيم �أو �أحد �أع�ضائها
عار�ض من عوار�ض الأهلية قبل �صدور قرار
التحكيم.
 .3خمالفته للنظام العام يف فل�سطني.
.4بطالن اتفاق التحكيم �أو �سقوطه بانتهاء مدته.
�.5إ�ساءة ال�سلوك من قبل هيئة التحكيم �أو خمالفتها
ملا اتفق عليه الأطراف من تطبيق قواعد قانونية على
مو�ضوع النزاع �أو خروجها عن اتفاق التحكيم �أو
مو�ضوعه.
�.6إذا وقع بطالن يف قرار التحكيم �أو كانت �إجراءاته
باطلة بطالن ًا �أ ّثر يف ا ُ
حلكم.
�.7إذا ا�ستح�صل على قرار التحكيم بطريق الغ�ش �أو
اخلداع ما مل يكن قد مت تنفيذ القرار قبل اكت�شاف
الغ�ش �أو اخلداع .99يت�ضح مما �سلف �أن الن�ص
القانوين مل ي�شرتط موافقة القرار التحكيمي ر�أي
القا�ضي ،وبهذا يتبني �أن قانون التحكيم الفل�سطيني
قد اخذ بر�أي اجلمهور يف هذه امل�سالة.

املبحث الرابعُ :
احل ْكم ال�صادر من محُ ّكمني �أو
�أكرث بني اللزوم والتخيري

م�س�ألة �أخرية متعلقة مبو�ضوع البحث ،وهي فيما
�إذا كان امل ُ َح َّكم متعدد ًا ،فهل ا ُ
حلكم الزم �أم يخ�ضع
للتخيري .تبني للباحث �أنه ال يوجد يف هذه امل�س�ألة
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ن�ص ملزم ،و�إمنا هي من م�سائل الر�أي واالجتهاد،
ٌ
102
101
100
فقد �أجاز احلنفية واملالكية وال�شافعية �أن
يكون امل ُ َح ّكم متعدد ًا� ،إال �أنه ال بد من اجتماعهما
حتى يكون ا ُ
حل ْكم الزما للطرفني ،فلو َح َكم �أحدهما
يجز ذلك.
�أو اختلفا مل ُ
وقد ذكر ابن مازة احلنفي العلة يف ذلك معتربا �أن:
"امل ُ َح ِّكمني ر�ضيا بر�أيهما ،والر�ضا بر�أي المْ ُثنى ال
يكون ر�ضا بر�أي الواحد ،"103كما �أن التحكيم
�أمر يحتاج فيه �إىل الر�أي وامل�شورة ،كالإمام �إذا
فو�ض الق�ضاء �إىل اثنني فال ينفرد �أحدهما به فكذا
التَحكيم .104وهذا نظر �صحيح لو كان اخل�صمان
ا�شرتطا �أن يجتمع ا َ
حلكمان على ُحك ٍم واحد ،ف�أما �إذا
ين�صا على ذلك ،ففي الأمر �سع ٌة يف تقديري؛ غري �أن
مل ّ
ال�سعة ال تكفي حل�سم الق�ضية حمِ ل اخلالف ،ف�إن
هذه َ
قول �أحدهما �إذا اختلفا لي�س ب�أوىل من قول الآخر،
يرجح قول �أحدهما ،وال ب�أ�س
فوجب النظر �إىل �شيء ّ
املرجح �أحد اثنني� :إما �أن
يف تقديري �أن يكون هذا ّ
يكون َح َكما ثالثا� ،أي �أن يكون عدد املح َّكمني ثالثة،
مرجحا من �سوى ا َ
حلكمني
و�إما �أن يكون َحكما ّ
�أ�صال ،يدخل بينهما لأجل ترجيح كفة على �أخرى،
باالجتهاد ال�رشعي ،105ولهذا ال�سبب ن�صت غالب
قوانني التحكيم يف العامل العربي على وجوب �أن
يكون عدد املح ّكمني وترا .106فقد ن�ص قانون
التحكيم الفل�سطيني يف املادة  38الفقرة الرابعة
على ذلك "ي�صدر قرار التحكيم بالإجماع �أو ب�أكرثية
الآراء بعد املداولة �إذا كانت هيئة التحكيم م�شكلة من
�أكرث من محُ كم واحد� ،أو بقرار من املُرجح عند تعذر
احل�صول على الأكرثية.
107
فتعليق امل�س�ألة على الر�ضا –كما قال ابن مازة-
ي�شري �إىل جواز ت�ضمني ن�ص يف �صك التحكيم يق�ضي
بالتزام كل من الطرفني بر�أي الأغلبية �إذا كانوا ثالثة
ف�أكرث� ،أما �إذا اختلف ا َ
حل َكمان فال بد من ابتداء َح َكم
�آخر ،و ُيعاد ا ُ
حلكم ثاني ًة وثالث ًة حتى يقع االجتماع

214

على ر�أي ال خالف فيه� .108أما م�س�ألة الأغلبية ،فهي
غري بعيدة من املفاهيم الإ�سالمية ،فق�صة جمل�س
ال�شورى الذي عقده عمر بن اخلطاب –ر�ضي اهلل
عنه -حينما ُطعن ،وتعيينه عبد اهلل بن عمر -ر�ضي
مرجحا ،ت�ست�رشف احتمال االختالف،
اهلل عنهماّ -
وتر�شد يف ذات الوقت �إىل اعتبار الأغلبية يف قرار
التحكيم.
�أما جملة الأحكام العدلية ،فقد ر�أت جواز تعدد
امل ُ َح ّكمني يف الق�ضية الواحدة مع الت�أكيد على �رضورة
اتفاقهم على ا ُ
حلكم ال�صادر يف حق املتخا�صمني ،كما
حم ّكم
�أ�ضافت املجلة ب�أنه ب�إمكان امل ُ َح ّكمني �إ�ضافة َ
�آخر �إذا �أذن لهم �أ�صالة بالتحكيم .فقد ن�صت املادة
 1843من قانون املجلة" :يجوز تعدد املُحكم يعني
يجوز ن�صب َح َكمني �أو �أكرث خل�صو�ص واحد ويجوز
ين�صب كل من املدعي واملدعى عليه َح َكما"،
�أن ّ
بينما تقرر املادة  1844وجوب الإجماع �إذا تعدد
املح َّكمون ،وهذا مبني على �أن كل محُ َّكم هو وكيل عن
�أح ِد اخل�صوم لل�سعي للم�صاحلة ،ولي�س هناك حم َّكم
مرجح.109

اخلـــامتة
وتت�ضمن النتائج والتو�صيات التالية:
 .1التحكيم عند الفقهاء هو تولية اخل�صمني حاكم ًا
بحك ِم ملزم.
يح ُكم بينهما ُ
 .2التحكيم عند القانونيني هو حق قرره القانون
للأفراد يخول لهم االتفاق على �إحالة ما ين�ش�أ بينهم
من النزاع على واحد �أو �أكرث من املح َّكمني ليف�صلوا
يف النزاع بد ًال من الق�ضاء املخت�ص.
 .3معنى التحكيم فقهيا وقانونيا جد متقارب،
فاملعنى الفقهي �أح َكم منطقا و�أدق ت ََ�صورا ،واملعنى
القانوين �أو�ضح ت�صويرا وتعبريا.
 .4التحكيم �أحد �أهم الطرق البديلة لف�ض املنازعات،
فهو �أقل تكلفة و�أخ�رص وقت ًا و�أ�رسع نتيجة.
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 .5اختلف الفقهاء يف لزوم عقد التحكيم وعدمه،
والراجح �أنه يلزم مبجرد اتفاق الطرفني املتحاكمني.
 .6الراجح عدم جواز نق�ض القا�ضي ُ
حلكم املح َّكم،
و�إن خالف اجتهاد ذلك القا�ضي.
 .7الراجح عند تعدد املحكمني واختالفهم اعتبار
قول الأغلبية منهم.
ويو�صي الباحث :ب�إجراء مزيد من البحوث يف
م�س�ألة التحكيم بني اللزوم والتخيري ،وو�ضع املزيد
من ال�ضوابط لها ،ب�رشط �أال يكون �شيء من هذه
ال�ضوابط يخالف ال�رشع.

الهوام�ش
 .1اليعقوبي احمد بن ابي يعقوب بن جعفر،تاريخ اليعقوبي،
�صادر للطباعة والن�رش،1995 ،ج �/1ص .101
 .2علي ،جواد ،املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،دار ال�ساقي،
ط ،2001 ،4ج �/5ص .65
 .3القره داغي ،علي حميي الدين ،املبادئ العامة للتحكيم يف
الفقه الإ�سالمي وكيفية التحكيم يف البنوك الإ�سالمية( ،العقبات
واالقرتاحات) ،بحث يف كتابه بحوث يف فقه البنوك الإ�سالمية،
درا�سة فقهية اقت�صادية ،دار الب�شائر الإ�سالمية ،بريوت،2007 ،
�ص .467
 .4احل�صني ،عمر عبد العزيز ،ال�صلح والتحكيم يف املنازعات
العمالية ،خطة ر�سالة مقدمة �إىل املعهد العايل للق�ضاء ،جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 1929 ،هـwww.li b
back.uqu.edu.sa
 .5ابن منظور ،حممد بن مكرم  ،ل�سان العرب ،دار �صادر،
بريوت.12/140 ،
 .6امل�صدر ال�سابق12/140 ،
� .7سورة مرمي ،الآية .12
� .8سورة الن�ساء� ،أية .35
 .9الراغب الأ�صفهاين ،احل�سني بن حممد ،مفردات �ألفاظ
القر�آن ،حتقيق ر�ضوان عدنان داودي ،دار القلم ،دم�شق،
�.1992ص .249
 .10ابن فار�س� ،أبو احل�سن �أحمد ،معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق
عبد ال�سالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،م�رص ،1402 ،ج �/2ص
 ،91الأ�صفهاين ،مفردات �ألفاظ القر�آن.248 ،
 .11ابن منظور ،ل�سان العرب.12/140 ،
� .12سورة الن�ساء� ،آية .60
� .13أنظر :ال�رسطاوي ،حممود ،التحكيم يف ال�رشيعة الإ�سالمية،
دار الفكر ،عمان� ،2007 ،ص .8-9

215

� .14سورة الأنعام� ،آية  .114ثبت يف ال�سرية النبوية �أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ر�ضي بتحكيم �سعد بن معاذ
ر�ضي اهلل عنه يف �أمر يهود بني قريظة ،حني جنحوا �إىل ذلك،
ور�ضوا بالنزول على حكمه (�أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،م�سلم،
اجلامع ال�صحيح ،دار اجليل ،بريوت ،ج� /5ص .160وملا وفد
�أبو �رشيح هانئ بن يزيد ر�ضي اهلل عنه �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم مع قومه� ،سمعهم يكننونه ب�أبي احلكم ،فقال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن اهلل هو ا َ
حل َكم ،و�إليه ا ُ
حلكْم ،فلم تكنّى
�أبا احلكم؟" فقال�" :إن قومي �إذا اختلفوا يف �شيء �أتوين ،فحكمت
بينهم ،فر�ضي كال الطرفني" .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم" :ما �أح�سن هذا؟ فما لك من الولد؟" قال" :يل �رشيح وم�سلم
وعبد اهلل" فقال" :فمن �أكربهم؟" قلت�" :رشيح" ،قال�" :أنت �أبو
�رشيح" ،ودعا له ولولده�( .أخرجه �أبو داود ال�سجتاين� ،سنن �أبي
داود ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ج� /4ص ،444وقد �سكت عنه
�أبو داوود ،وقد قال يف ر�سالته لأهل مكة �أن كل ما �سكت عنه فهو
�صالح ،موقع الدرر ال�سنية .قال التربيزي يف م�شكاة امل�صابيح،
�إ�سناده جيد ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت ،ط ،1985 ،3ج/3
�ص.333
 .15احل�صكفي ،عالء الدين بن حممد بن علي ،الد ّر املختار �رشح
تنوير الأب�صار ،لل�شيخ حممد بن عبد اهلل الغزي التمرتا�شي،
حتقيق عبد املنعم خليل �إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
� ،2002ص .474
 .16ابن جنيم ،زين الدين احلنفي ،البحر الرائق �رشح كنز
الدقائق ،دار املعرفة ،بريوت( ،د ،ت) ،ج �/7ص  ،24ابن
عابدين ،حممد �أمني بن عمر ،ر ّد املحتار على الدر املختار ،ال�شهري
بحا�شية ابن عابدين� ،رشكة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي
و�أوالده ،القاهرة ،ط ،1966 ،2ج �/5ص  ،428وهذا هو
التعريف الذي �أخذت به املو�سوعة الفقهية الكويتية ،ج �/10ص
.234
 .17جملة الأحكام العدلية� ،أ�صدرتها الدولة العثمانية ،وبد�أ
ظهورها عام 1869م ،وانتهت اللجنة املكلفة من �إ�صدارها
عام 1876م ،واعتمدها العثمانيون �إىل عام 1926م ،حني
ا�ستبدل بها قانون جديد م�ستم ّد من القانون ال�سوي�رسي .مادة
رقم � ،1790أنظر :املجلة :جملة الأحكام العدلية ،فقه املعامالت
يف املذهب احلنفي ،عناية ب�سام اجلابي ،دار ابن حزم،2004 ،
مادة  ،1790وانظر �أي�ضا :علي حيدر ،درر احلكام يف �رشح
جملة الأحكام ،دار اجليل ،ج �/3ص  .578وي�شار هنا �إىل �أن
هذا التعريف فيه دور ،والأ�صل و�ضع كلمة "�شخ�صا" بدل كلمة
"حاكما" حتى يخلو التعريف من الدور.
 .18الزرقا ،م�صطفى �أحمد ،املدخل الفقهي العام ،دار الفكر،
دم�شق ،1968 ،ج �/1ص .318
 .19مالك بن �أن�س ،املدونة الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

لؤي الغزاوي ،عقد التحكيم بني اللزوم ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص (2013،)222-203

ج� /4ص.15
 .20ابن فرحون� ،إبراهيم بن حممد املالكي ،تب�رصة احلكام
يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،تخريج وتعليق جمال
مرع�شلي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1995 ،م ،ج �/1ص .50
 .21الدردير� ،أحمد ،ال�رشح الكبري على منت خليل مع حا�شية
الد�سوقي عليه ،دار �إحياء الكتب العربية( ،د.ت)  ،ج �/4ص
 ،135و ُينظر يف تف�صيل هذا الكالم عند املالكية� :رشح الزرقاين
على منت خليل ،مع حا�شية الرهوين على ال�رشح ،ج �/7ص
.300-302
 .22نقل ال�شافعية �أثناء حديثهم عن التحكيم اخلالف الذي
ح�صل داخل املذهب يف بع�ض م�سائله كما �سي�أتي �إن �شاء اهلل.
ينظر :ال�شريازي� ،أبو �إ�سحاق ،املهذّب يف فقه الإمام ال�شافعي،
حتقيق حممد الزحيلي ،دار القلم ،دم�شق1996 ،م ،ج �/5ص
 ،473النووي ،يحيى بن �رشف ،رو�ضة الطالبني ،املكتب
الإ�سالمي ،بريوت1975 ،م .ج �/11ص  ،122ومن كتب
احلنابلة يف الأمر ذاته :ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد
بن حممد املقد�سي ،املغني  ،دار احلديث ،القاهرة ،2004 ،ج
�/13ص .540
 .23القره داغي ،املبادئ العامة للتحكيم ،يف كتابه بحوث يف فقه
البنوك الإ�سالمية� ،ص  .473عرف املجمع الفقهي الإ�سالمي
التحكيم "اتفاق طريف خ�صومة معينة ،على تولية من يف�صل يف
منازع ٍة بينهما ،بحك ٍم ملزم ،يطبق ال�رشيعة الإ�سالمية" ،قرار رقم:
� ،)8/9 ( 91أبو ظبي 6 1- ،ني�سان 1995م.
 .24املعيار ال�رشعي رقم  32ال�صادر عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ب�ش�أن التحكيم.
� .25أبو هيف ،عبد احلميد ،طرق التنفيذ والتحفظ يف املواد
املدنية والتجارية� ،1918 ،ص  ،830وانظر �أي�ضا،
ال�رسطاوي ،التحكيم يف ال�رشيعة� ،ص .10
� .26أبو الوفا� ،أحمد ،عقد التحكيم و�إجراءاته ،من�ش�أة املعارف،
الإ�سكندرية ،ط� ،1974 ،ص.15 ،
27. According to Nolo's Legal Form
Center, Arbitration means "Anoncourt procedure for resolving disputes
using one or more neutral third parties
called the arbitrator or arbitration panel. See, NOLO's Legal Form Center,
www.nolo.com
 .28قانون التحكيم الفل�سطيني رقم  3ل�سنة  ،2000املادة .1
 .29انظر على �سبيل املثال :ال�رشبيني ،حممد بن حممد
اخلطيب ،مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،حتقيق
علي حممد معو�ض وعادل �أحمد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،2000 ،ج �/6ص  ،268-269الهيثمي� ،أحمد بن
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حممد بن حجر ،حتفة املحتاج ب�رشح املنهاج ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،ج �/10ص .102
 .30ابن عابدين ،رد املحتار ،ج �/5ص  ،427البابرتي ،حممد
بن حممد ،العناية �رشح الهداية ،عناية �أبو حمرو�س بن حمرو�س،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج �/4ص .194
 .31زيدان ،عبد الكرمي ،نظام الق�ضاء يف ال�رشيعة الإ�سالمية،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت� 1997 ،ص  ،291وانظر :املو�سوعة
الفقهية ،ج �/10ص .235
 .32قانون التحكيم الفل�سطيني رقم  3ل�سنة  ،2000املا ّدة
.47
 .33القره داغي ،املبادئ العامة للتحكيم ،يف كتابه بحوث يف فقه
البنوك الإ�سالمية� ،ص .475
.34انظر :الكا�ساين� ،أبو بكر بن م�سعود ،بدائع ال�صنائع يف
ترتيب ال�رشائع ،ج�/14ص ،410زيد بن عبد الكرمي الزيد،
م�رشوعية التحكيم يف الفقه الإ�سالمي ،عميد املعهد العايل للق�ضاء،
1424ه� ،ص .2
 .35ابن مازه ،ح�سام الدين عمر بن عبد العزيز� ،رشح كتاب
�أدب القا�ضي للخ�صاف ،حتقيق حميي هالل ال�رسحان ،ج
�/4ص .59-60
 .36انظر�:آل خنني ،عبد اهلل بن حممد ،التحكيم يف ال�رشيعة
الإ�سالمية ،املطبعة جمهولة1420 ،ه� ،ص .36
 .37املاوردي� ،أبو احل�سن علي بن حممد� ،أدب القا�ضي ،مطبعة
العاين ،بغداد ،1972 ،ج �/2ص .380
 .38الدوري ،قحطان عبد الرحمن ،عقد التحكيم يف الفقه
الإ�سالمي والقانون الو�ضعي ،دار الفرقان للن�رش والتوزيع،
� ،2002ص  ،29وقد �أورد �أربعة وع�رشين فرق ًا بني الق�ضاء
والتحكيم نق ًال عن كتب احلنفية وغريهم �أنظر �ص .228-332
 .39ال�رسطاوي ،التحكيم يف ال�رشيعة الإ�سالمية� ،ص .12-14
 .40انظر التف�صيل :قرار جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي بجدة رقم ( ،)8/9( )91جمموعة قرارات
م�ؤمترات منظمة العامل الإ�سالميwww.ahlalhadeeth.
com
 .41الدوري ،عقد التحكيم يف الفقه الإ�سالمي� ،ص ،28-32
ال�رسطاوي ،التحكيم يف ال�رشيعة الإ�سالمية� ،ص ،.12-14
القره داغي ،املبادئ العامة للتحكيم ،يف كتابه بحوث يف فقه
البنوك الإ�سالمية� ،ص .476-478
 .42ابن قدامة ،املغني ،ج � /13ص  ،540وعرفه ابن
عابدين من احلنفية ب�أنه "عقد يرفع النزاع القائم بني اخل�صوم
بالرتا�ضي" ،ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ،ج �/5ص
.629
� .43أنظر :النيداين ،الأن�صاري ح�سن ،ال�صلح الق�ضائي ،دار
اجلامعة اجلديدة للن�رش ،الإ�سكندرية� ،2001 ،ص .157
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 .44زيدان ،م�رشوعية التحكيم يف الفقه الإ�سالمي� ،ص ،4
�أبو ه�شه�ش� ،أحمد حممود ،ال�صلح وتطبيقاته يف الأحوال
ال�شخ�صية ،ر�سالة ماج�ستري عري من�شورة يف جامعة اخلليل،
� ،2007ص .32
 .45حماد ،نزيه ،عقد ال�صلح يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،دار القلم،
دم�شق� ،1996 ،ص  ،.9امل�صدر ال�سابق� ،ص  ،32ال�رسطاوي،
التحكيم يف ال�رشيعة الإ�سالمية� ،ص  .14-15ال�صلح يعرف
ب�أنه عقد يح�سم به املتنازعان نزاع ًا قائم ًا �أو حمتم ًال يرتك
مبوجبه �أي منهما جزء ًا من �إدعاءاته على وجه التقابل لإر�ضاء
الآخر ،وقد يقوم املتنازعان بتعيني من يقوم بدور امل�صالح وقد
يتدخل امل�صالح �أو امل�صاحلني من تلقاء �أنف�سهم بعك�س التحكيم
الذي يتم تعيني املحكمني بوا�سطة طريف النزاع �أو ح�سب االتفاق
وينظر املحكمون يف النزاع وفق ًا للقانون �أو قواعد العدالة .التطور
التاريخي للتحكيم و�أ�سباب جناحه ،امل�ست�شار في�صل مولوي.
.46اخلبري هو الذي ميلك خربة معينة حول مو�ضوع حمدد،
ويكلف ب�إبداء ر�أيه فيما يعر�ض عليه من م�سائل معينة ،قد تكون
جنائية �أو هند�سية �أو طبية �أو جتارية �أو ح�سابية  ..الخ .علي
ال�سماك ،املو�سوعة اجلنائية يف الق�ضاء اجلنائي العراقي ،ج،1
ط ،1مطبعة اجلاحظ ،بغداد� ،1990 ،ص.402
 .47وملعرفة ما �إذا كان اتفاق اخل�صوم اتفاقا على اللجوء �إىل
التحكيم �أو اخلربة ،ف�إن معيار التفرقة هو مدى ال�صالحيات
املمنوحة لل�شخ�ص املطروح عليه النزاع ،ف�إن كانت ال�صالحيات
املخولة له تتمثل يف الف�صل يف النزاع و�إ�صدار قرار ملزم للطرفني،
فهو ُحكم وامل�س�ألة حتكيم ،و�إن كانت تلك ال�صالحيات ال تتجاوز
�إبداء الر�أي يف م�س�ألة فنية لال�سرت�شاد� ،سواء �أكان الر�أي
للمتنازعني �أم جلهة �أخرى ،وملن كتب �إليه هذا التقرير العمل به
�أو تركه فهو ر�أي خبري فقط .الزيد ،م�رشوعية التحكيم يف الفقه
الإ�سالمي� ،ص � ،.2-4أحمد �أبو الوفا ،التحكيم االختياري
والإجباري� ،ص  .28ومن املفيد ذكره هنا �أي�ضا �أن التحكيم
يختلف عن الفتوى يف قوة الإلزام� ،إذ �إن حكم املفتي مل يكن يف يوم
من الأيام ملزما على خالف التحكيم والذي �سيت�ضح معنا رجحان
الر�أي ب�إلزامه.
 .48انظر :البابرتي ،العناية �رشح الهداية ،ج �/4ص ،194
ال�رسخ�سي ،حممد بن �أحمد ،املب�سوط ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،1993 ،ج �/16ص  ،73مالك بن �أن�س الأ�صبحي،
املدونة الكربى ،حتقيق عامر اجلزار وعبد اهلل املن�شاوي ،دار
احلديث ،القاهرة ،ج �/5ص  ،145الدردير ،ال�رشح الكبري،
ج �/4ص ،141ال�رشبيني ،مغني املحتاج ،ج �/6ص 268-
 ،269املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص  ،382ابن مازة،
�شرِ ح �أدب القا�ضي ،ج �/4ص  ،59-60ابن قدامة ،املغني ،ج
�/13ص  ،540املرداوي ،عالء الدين علي بن �سليمان ،الإن�صاف
يف معرفة الراجح من اخلالف ،حتقيق حممد ح�سن �إ�سماعيل
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ال�شافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1997 ،ج �/11ص
 ،187-188وانظر من العلماء املعا�رصين :القره داغي ،املبادئ
العامة للتحكيم ،يف كتابه بحوث يف فقه البنوك الإ�سالمية� ،ص
 ،496-500الدوري ،عقد التحكيم� ،ص  ،164ال�رسطاوي،
التحكيم يف ال�رشيعة� ،ص .59-60
.49ال�رشبيني ،مغني املحتاج ،ج �/6ص ،268-269
.50املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص .382
 .51ابن مازة� ،شرِ ح �أدب القا�ضي ،ج �/4ص .59-60
 .52ابن مازة� ،شرِ ح �أدب القا�ضي ،ج �/4ص ،59-60
املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص  ،382وانظر :القره داغي،
املبادئ العامة للتحكيم ،يف كتابه بحوث يف فقه البنوك الإ�سالمية،
�ص .497
 .53املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص .382
� .54سورة املائدة� ،آية .1
 .55الزرقاء ،املدخل الفقهي العام ،ج� /1ص .318-319
 .56الدوري ،عقد التحكيم� ،ص  ،164القره داغي ،املبادئ
العامة للتحكيم ،يف كتابه بحوث يف فقه البنوك الإ�سالمية� ،ص
 ،497ال�رسطاوي ،التحكيم يف ال�رشيعة� ،ص .59-60
 .57مالك ،املدونة الكربى ،ج �/5ص  ،145الدردير ،ال�رشح
الكبري ،ج �/4ص.141
 .58ابن قدامة ،املغني ،ج �/13ص  ،540املرداوي ،
الإن�صاف ،ج �/11ص .187-188
 .59املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص .383
 .60املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص .383
.61قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي ،املنبثق من
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،جدة ،تن�سيق وتعليق د .عبد ال�ستار �أبو
غدة دار القلم ،دم�شق ،1998 ،قرار رقم .207 ،)8/9( 91
 .62ابن قدامة ،املغني ،ج �/13ص  ،540املرداوي ،
الإن�صاف ،ج�/11ص ، 187-188املاوردي� ،أدب القا�ضي،
ج �/2ص .383
 .63ابن قدامة ،املغني ،ج �/13ص  ،541املاوردي� ،أدب
القا�ضي ،ج �/2ص 383
� .64سيظهر هذا جليا عند طرح ر�أي ابن املاج�شون من املالكية.
 .65البابرتي ،العناية �رشح الهداية ،ج �/4ص ،194
ال�رسخ�سي ،املب�سوط ،ج �/16ص .73
 .66الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ،ج �/4ص ،134-133
القرطبي ،حممد بن �أحمد بن ر�شد ،بداية املجتهد ونهاية
املقت�صد ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،ج �/2ص ،706-707
قال ال�رسخ�سي" :وما يحكم به مبنزلة ا�صطالح اخل�صمني عليه،
لأنّه برتا�ضيهما �صار حكما حتّى �أنّ لك ّل واحد منهما �أن يرجع
فيها مامل مي�ض فيه احلكم واحلكومة ،ف�إذا �أم�ضاها فلي�س لواحد
منهما �أن يرجع" ال�رسخ�سي ،املب�سوط.16/111 ،
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 .67املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص  ،382ابن مازة� ،رشح
�أدب القا�ضي ،ج �/4ص .60
 .68ابن قدامة ،املغني ،ج �/13ص  ،540املرداوي ،
الإن�صاف ،ج�/11ص.187-188
 .69اخل�صاف احلنفي� ،رشح �أدب القا�ضي ،مطبوع مع كتاب
�رشح �أدب القا�ضي مل�ؤلفه ح�سام الدين عمر بن مازة ،حتقيق
حميي ال�رسحان ،الدار العربية للطباعة ،بغداد 1978 ،ج
�/4ص .58
 .70ابن عابدين ،رد املحتار ،ج �/5ص .429
 .71ال�رشبيني ،مغني املحتاج،ج �/6ص .268
 .72املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص 382
 .73انظر :املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص ،382-383
ابن قدامة ،املغني ،ج �/13ص  ،540ابن مازة� ،رشح �أدب
القا�ضي ،ج �/4ص  ،60ال�رشبيني ،مغني املحتاج ،ج �/6ص
 ،268-269ال�رسخ�سي ،املب�سوط ،ج �/16ص .73
 .74ابن حجر� ،أحمد بن علي الع�سقالين ،تلخي�ص احلبري يف
تخريج �أحاديث الرافعي الكبري ،حتقيق عادل عبد املوجود وحممد
معو�ض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1998 ،ج �/4ص ،452
نقل احلافظ �أن هذا احلديث قد رواه ابن اجلوزي يف املو�ضوعات
من ن�سخة و�صفها بالبطالن ،ومل يعقب احلافظ على ذلك مما
د ّل على ر�ضاه بهذا با ُ
حلكم .ونقله ال�شيخ الألباين قريب من ذلك
"من حكم بني اثنني حتاكما �إليه وارت�ضيا به  ،فلم يقل بينهما
باحلق ؛ فعليه لعنة اهلل" ،وقال عنه حديث منكر ،انظر :الألباين،
نا�رص الدين� ،سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة ،دار املعارف،
الريا�ض ،1992 ،ج� /12ص.498
 .75املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص � .382أنظر الأدلة
بتف�صيل و�إ�سهاب يف :الدوري ،عقد التحكيم� ،ص ،163 158-
عبد اهلل �آل خنني ،التحكيم يف ال�رشيعة.144-145 ،
 .76امل�صادر ال�سابقة.
 .77القره داغي ،املبادئ العامة للتحكيم ،يف كتابه بحوث يف فقه
البنوك الإ�سالمية� ،ص .498-499
 .78الني�سابوري ،ابن املنذر ،كتاب تف�سري القر�آن ،دار امل�آثر،
املدينة املنورة ،2002 ،ج� /2ص .698الطربي ،ابن جرير،
جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي،
م�رص1388 ،هـ ،ج� /5ص.74
 .79جملة الأحكام العدلية ،مادة .1884
 .80زيدان ،نظام الق�ضاء يف ال�رشيعة الإ�سالمية� ،ص ،297
�آل خنني ،التحكيم يف ال�رشيعة ،144-145 ،ال�رسطاوي،
التحكيم� ،ص .59
 .81قانون التحكيم الفل�سطيني ،املادة .47
� .82أكرث قوانني التحكيم يف الدول العربية املعا�رصة تن�ص
على عدم جواز عزل املح َّكم �إال باتفاق اخل�صوم قانون التحكيم
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اجلزائري ،املادة  ،445قانون التحكيم التون�سي ،املادة ،264
قانون التحكيم ال�سوري ،املادة  ،515قانون التحكيم العراقي
 ،260قانون التحكيم اللبناين ،املادة  ،770قانون التحكيم
امل�رصي ،املادة  ،503قانون التحكيم املغربي ،املادة 310
وغريها .انظر :امل�ست�شار في�صل مولوي ،التطور التاريخي
للتحكيم و�أ�سباب جناحهwww.islamonline.net ،
 .83ابن املاج�شون212( :هـ  827م) هو عبد امللك بن عبد
العزيز بن عبد اهلل التيمي �أبو مروان ابن املاج�شون :فقيه مالكي
ف�صيح ،دارت عليه الفتيا يف زمانه ،وعلى �أبيه من قبله� ،أ�صيب
بالعمى يف �آخر عمره ،الزركلي ،خري الدين بن حممود ،الأعالم ،دار
العلم للماليني.4/160 ،2002 ،
 .84ابن قدامة ،املغني ،ج� /11ص.484
.85الباجي� ،سليمان بن خلف ،املنتقى �رشح املوط�أ ،دار الكتاب
الإ�سالمي ،ج �/5ص  .227علي�ش ،حممد ،منح اجلليل �رشح
�سيدي خليل ،ج� /17ص.367
 .86القره داغي ،املبادئ العامة للتحكيم� ،499-500 ،آل
خنني ،التحكيم يف ال�رشيعة الإ�سالمية� ،ص .145
 .87الأ�صبحي ،املدونة ،ج �/5ص  ،145علي�ش ،منح اجلليل،
ج� /17ص.367
 .88ال�رشبيني ،مغني املحتاج ،ج �/6ص  ،269املاوردي� ،أدب
القا�ضي ،ج �/2ص .383
 .89البهوتي ،ك�شاف القناع على منت الإقناع.22/107 ،
 .90الأ�صبحي ،املدونة ،ج �/5ص .145
 .91ال�رسطاوي ،التحكيم� ،ص  ،60زيدان ،نظام الق�ضاء يف
ال�رشيعة الإ�سالمية� ،ص .251
 .92قرارات وتو�صيات جممع الفقه الإ�سالمي ،قرار رقم 91
(.207 ،)8/9
 .93اخل�صاف� ،رشح �أدب القا�ضي ،مع �رشحه البن مازة
احلنفي ج �/4ص  ،60ابن عابدين ،احلا�شية.5/427 ،
.94اخل�صاف� ،رشح �أدب القا�ضي ،مع �رشحه البن مازة
احلنفي4 ،ج�/ص .60
 .95ابن الهمام ،كمال الدين بن عبد الواحد ،فتح القدير ،دار
الفكر ،ج �/7ص  ،317املرغيناين ،برهان الدين علي ،الهداية
�رشح بداية املبتدي ،مطبوع مع كتاب العناية �رشح الهداية ملحمد
بن حممد البابرتي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج �/4ص 194
 .96امل�صدر ال�سابق ،ج �/7ص  .317قال ابن مازة من
احلنفية" :فكان ق�ضا�ؤه حج ًة يف حق الكل ،فال يكون لهذا
القا�ضي �أن ير ّده �إذا كان �صادف الق�ضاء حم ّله ،وهو الف�صل
املجت َهد فيه" .اخل�صاف احلنفي� ،رشح �أدب القا�ضي� ،أ�صل الكتاب
للخ�صاف ،و�رشحه ابن مازة احلنفي ،ج �/4ص .61
 .97القره داغي ،املبادئ العامة للتحكيم� ،ص ،504
ال�رسطاوي ،التحكيم� ،ص .61
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 .98جملة الأحكام العدلية ،املادة .1849
 .99قانون التحكيم الفل�سطيني ،املادة .43
 .100ابن مازة� ،رشح �أدب القا�ضي ،ج �/4ص .68
 .101الباجي ،املنتقى ،ج �/5ص .227
 .102املاوردي� ،أدب القا�ضي ،ج �/2ص .385
.103ابن مازة� ،رشح �أدب القا�ضي ،ج �/4ص .68
.104الباجي ،املنتقى ،ج �/5ص .227
 .105مولوي ،التطور التاريخي للتحكيم� ،ص ،3الدوري ،عقد
التحكيم� ،ص .193
 .106الدوري ،عقد التحكيم� ،ص .190
 .107ابن مازة� ،رشح �أدب القا�ضي ،ج �/4ص .68
 .108الدوري ،عقد التحكيم� ،ص .193
� .109أكرث القوانني يف العامل العربي تن�ص على �أنه �إذا تعدد
املح َّكمون فيجب �أن يكون عددهم َوت ًرا ،و�أن القرار التحكيمي
ي�صدر ب�أغلبية الآراء ،و�أن الإجماع لي�س الز ًما ،انظر :قانون
التحكيم ال�سوري ،املادة  ،527قانون التحكيم التون�سي ،املادة
 ،275قانون التحكيم العراقي ،املادة  ،270قانون التحكيم
امل�رصي ،املادة  ،507مولوي ،التطور التاريخي للتحكيم� ،ص
 .4وممن تطرق �إىل هذا املو�ضوع بالتف�صيل املعيار ال�رشعي رقم
( )32حتت عنوان التحكيم ال�صادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وذلك يف البندين التاليني3/8" :
يجوز حتكيم واحد �أو �أكرث ،والأوىل �أن يكون العدد فرديا ،ف�إن
مل يكن كذلك فيعني �أطراف النزاع �أو املحتكمون �أحد املحكمني
رئي�سا لهيئة التحكيم ،ويكون ر�أيه مرجحا عند ت�ساوي الآراء.
 4/8يجوز تعيني حمكم واحد عن كل طرف من �أطراف النزاع،
كما يجوز للمحكمني املعينني عن الطرفني �أن يعينا حمكما في�صال
�إذا �إذن لهما طرفا النزاع بذلك" .انظر :موقع املختار الإ�سالمي
http://islamselect.net/mat/93405
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احلبري يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري ،حتقيق
عادل عبد املوجود وحممد معو�ض ،دار الكتب
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.4ابن عابدين ،حممد �أمني بن عمر ،ر ّد املحتار على
الدر املختار ،ال�شهري بحا�شية ابن عابدين� ،رشكة
مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي و�أوالده،
القاهرة ،ط1966 ،2م.
.5ابن فار�س� ،أبو احل�سن �أحمد ،معجم مقايي�س
اللغة ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،مكتبة اخلاجني،
م�رص1401 ،هـ.
.6ابن فرحون� ،إبراهيم بن حممد املالكي ،تب�رصة
ا ُ
حلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،تخريج
وتعليق جمال مرع�شلي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
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.7ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد
املقد�سي ،املغني ،دار احلديث ،القاهرة2004 ،م.
.8ابن مازه ،ح�سام الدين عمر بن عبد العزيز،
�رشح �أدب القا�ضي للخ�صاف ،حتقيق حميي هالل
ال�رسحان ،الدار العربية للطباعة1978 ،م.
.9ابن منظور ،حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،حتقيق
عبد اهلل علي الكبري و�آخرون ،دار املعارف ،القاهرة،
1985م.
.10ابن جنيم ،زين الدين احلنفي البحر الرائق �رشح
كنز الدقائق ،دار املعرفة ،بريوت( ،د.ت).
�.11أبو الوفا� ،أحمد ،عقد التحكيم و�إجراءاته،
من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية ،م�رص ،ط1974 ،2م.
�.12أبو ه�شه�ش� ،أحمد حممود ،ال�صلح وتطبيقاته يف
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الأحوال ال�شخ�صية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة اخلليل2007 ،م.
�.13أبو هيف ،عبد احلميد ،طرق التنفيذ والتحفظ يف
املواد املدنية والتجارية ،مطبعة االعتماد ،القاهرة،
1923م.
�.14آل خنني ،عبد اهلل بن حممد ،التحكيم يف ال�رشيعة
الإ�سالمية ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط،1
1999م.
.15الأن�صاري ،ح�سن النيداين ،ال�صلح الق�ضائي،
دار اجلامعة اجلديدة للن�رش ،الإ�سكندرية2001 ،م.
.16البابرتي ،جممد بن حممد ،العناية �رشح الهداية،
عناية �أبو حمرو�س بن حمرو�س ،دار الكتب العلمية،
بريوت( ،د.ت).
.17الباجي� ،سليمان بن خلف ،املنتقى �رشح املوط�أ،
دار الكتاب الإ�سالمي ،بريوت( ،د.ت).
.18البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل� ،صحيح البخاري،
حتقيق حممد ها�شم الربهاين ،وزارة العدل
وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،الإمارات العربية
املتحدة1401 ،هـ.
.19بوابة فل�سطني الق�ضائية،
www.pal-lp.org/library

.20احلجاوي� ،رشف الدين مو�سى بن �أحمد بن
مو�سى �أبو النجا ،الإقناع يف فقه الإمام �أحمد بن
حنبل ،حتقيق ،عبد اللطيف حممد مو�سى ال�سبكي،
دار املعرفة بريوت ،لبنان( ،د.ت).
.21احل�صكفي ،عالء الدين بن حممد بن علي ،الد ّر
املختار �رشح تنوير الأب�صار للتمرتا�شي ،حتقيق
عبد املنعم خليل �إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
2002م.
.22احلطاب الرعيني� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل
حممد بن حممد بن عبد الرحمن ،مواهب اجلليل
ل�رشح خمت�رص اخلليل ،دار عامل الكتب2003 ،م.
.23حماد ،نزيه ،عقد ال�صلح يف ال�رشيعة الإ�سالمية،
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دار القلم ،دم�شق1996 ،م.
.24حيدر ،علي ،درر ا ُ
حلكام يف �رشح جملة الأحكام،
دار اجليل1980 ،م.
.25الدردير� ،أحمد ،ال�رشح الكبري على منت خليل مع
حا�شية الد�سوقي عليه ،دار �إحياء الكتب العربية،
القاهرة( ،د.ت).
.26الد�سوقي ،حممد بن �أحمد ،حا�شية الد�سوقي
على ال�رشح الكبري ،دار �إحياء الكتب العربية،
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.27الدوري ،قحطان ،عقد التحكيم يف الفقه
الإ�سالمي والقانون الو�ضعي ،دار الفرقان للن�رش
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.28الرازي ،حممد بن �أبي بكر ،خمتار ال�صحاح،
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�ألفاظ القر�آن ،حتقيق ر�ضوان عدنان داودي ،دار
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.30الزرقاء ،م�صطفى �أحمد ،املدخل الفقهي العام،
دار الفكر ،دم�شق1968 ،م.
.31الزرك�شي� ،شم�س الدين �أبي عبد اهلل حممد بن
عبد اهلل� ،رشح الزرك�شي على خمت�رص اخلرقي ،دار
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.32الزركلي ،خري الدين بن حممود ،الأعالم ،دار
العلم للماليني ،ط2002 ،15م.
.33زيد بن عبد الكرمي الزيد ،م�رشوعية التحكيم يف
الفقه الإ�سالمي ،موقع املحاماة ر�سالة،
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.ه ــcom ، 1424

.34زيدان ،عبد الكرمي ،نظام الق�ضاء يف ال�رشيعة
الإ�سالمية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1997 ،م.
.35ال�سبكي� ،أبو احل�سن تقي الدين علي بن عبد
الكايف ،فتاوى ال�سبكي ،دار املعرفة ،بريوت( ،د.ت).
.36ال�رسخ�سي ،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل،
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املب�سوط ،دار الكتب العلمية ،بريوت1993 ،م.
.37ال�رسطاوي ،حممود ،التحكيم يف ال�رشيعة
الإ�سالمية ،دار الفكر ،عمان2007 ،م.
.38ال�سو�سوه ،عبد املجيد حممد� ،أثر التحكيم يف
الفقه الإ�سالمي ،جملة ال�رشيعة والقانون ،جامعة
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.41ال�رشبيني ،حممد بن حممد اخلطيب ،مغني
املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،حتقيق علي
حممد معو�ض وعادل �أحمد عبد املوجود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت2000 ،م.
.42ال�شريازي� ،أبو �إ�سحاق ،املهذّب يف فقه الإمام
ال�شافعي ،حتقيق حممد الزحيلي ،دار القلم ،دم�شق،
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